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Senior Recital: The Joy of Letting Go




Sunday, October 14th, 2018
2:00 pm
Program
Stabat Mater G.B. Pergolesi
(1710-1736)VI. Vidit suum dulcem natum
Madeleine Parkes, organ
Hermit Songs Samuel Barber
(1910-1981)III. St. Ita's Vision
V. The Crucifixion
VI. Sea Snatch
IX. The Praises of God
Infant Joy
The Seal Man






Schön sind, doch kalt die Himmelssterne 
Richard Strauss
(1864-1949)





"Stars and the Moon"




     from The Music Man 
Meredith Wilson
(1902-1984)
This recital is in fulfillment of the degree B.M. in Voice Performance & Music
Education. Juliana Joy Child is from the studio of Patrice Pastore.
Translations
Vidit suum dulcem natum
Vidit suum dulcem natum She saw her sweet begotten
morientem desolatum, dying forsaken,
dum emisit spiritum.  until He sent forth His spirit.
Nichts ~ Text by Hermann von Gilm zu Rosenegg (1815-1864)
Nennen soll ich, sagt ihr, Shall I name, you say, my queen in
   meine Königin im Liederreich?    the realm of song?
Toren, die ihr seid, ich kenne sie am Fools, that you are, I know her less
   wenigsten von euch.      than any of you.   
Fragt mich nach der Augen Farbe, Ask me about the color of her eyes;
Fragt mich nach der Stimme Ton, ask me about the sound of her
   voice;   
Fragt nach Gang und Tanz und ask about gait and dance and
   Haltung,      bearing,   
Ach, und was weis ich davon! ah, and what do I know of that?
Ist die Sonne nicht die Quelle alles Is the sun not the source of all life,
   Lebens, alles Lichts?      all light?   
Und was wissen von derselben, ich And what do we know of that, I and
   und ihr und alle?      you and everyone?   
Nichts. Nothing. 
Die Nacht ~ Text by Hermann von Gilm zu Rosenegg
Aus dem Walde tritt die Nacht, Out of the woods steps the night,
Aus den Bäumen schleicht sie leise, out of the trees it steals softly,
Schaut sich um in weitem Kreise, it looks around in a wide circle,
Nun gib acht. now give heed.
Alle Lichter dieser Welt, All lights of this earth,
Alle Blumen, alle Farben all flowers, all colors
Löscht sie aus und stiehlt die it puts out and steals the sheaves
   Garben   
Weg vom Feld. away from the field.
Alles nimmt sie, was nur hold, It takes all that is lovely,
Nimmt das Silber weg des Stroms, takes the silver away from the
   stream,   
Nimmt vom Kupferdach des Doms takes from the copper roof of the
   cathedral   
Weg das Gold. away the gold.
Ausgeplündert steht der Strauch, Plundered stands the shrub,
Rücke näher, Seel an Seele; draw nearer, soul to soul;
O die Nacht, mir bangt, sie stehle Oh the night, I fear, it will steal
Dich mir auch. you from me also. 
Schön sind, doch kalt die Himmelssterne ~
Text by Adolf Friedrich von Schack (1815-1894)
Schön sind, doch kalt die Beautiful, but cold are the heavenly
   Himmelssterne,    stars,
Die Gaben karg, die sie verleih'n; the gifts meager, that they bestow;
Für einen deiner Blicke gerne for one of your glances gladly
Hin geb ich ihren gold'nen Schein. I would give away their golden
   shine.   
Getrennt, so dass wir ewig darben, Separately, so that we are eternally
   in want,   
Nur fúhren sie im Jahreslauf they only bring in the year's course
Den Herbst mit seinen the autumn with its sheaves of
   Ährengarben,      corn,   
Des Frühlings Blütenpracht herauf; the spring's blossoms' splendor;
Doch deine Augen, o, der Segen yet from your eyes, oh, the blessing
Des ganzen Jahres quillt überreich of the entire year springs richly
Aus ihnen stets als milder Regen, from them always as gentle rain,
Die Blüte und Frucht zugleich. the blossom and fruit together. 
Le rossignol des lilas ~ Text by Léopold Dauphin (1847-1925)
O premier rossignol qui viens Oh first nightingale who comes
Dans les lilas, sous ma fenêtre, among the lilacs, beneath my
   window,   
Ta voix m'est douce à reconnaître! your voice to me is sweet to
   recognize!   
Nul accent n'est semblable au tien! No accent is similar to yours!
Fidèle aux amoureux liens, Faithful to love's bonds,
Trille encor, divin petit être! trill away, divine little being!
O premier rossignol qui viens Oh first nightingale who comes
Dans les lilas, sous ma fenêtre! among the lilacs, beneath my
   window!   
Nocturne ou matinal, combien Night or morning, how
Ton hymne à l'amour me pénètre! your hymn to love penetrates me!
Tant d'ardeur fait en moi renaître Such ardor does in me revive
L'echo de mes avrils anciens, the echo of my past Aprils,
O premier rossignol qui viens! oh first nightingale who comes! 
L'heure exquise ~ Text by Paul Verlaine (1844-1896)
La lune blanche The white moon
Luit dans les bois shines in the woods;
De chaque branche from each branch
Part une voix comes a voice
Sous la ramée... beneath the boughs...
O bien-aimée. Oh beloved.
L'étang reflète, The pool reflects,
Profond miroir, deeply mirrored,
La silhouette the silhouette
Du saule noir of the black willow
Où le vent pleure... where the wind weeps...
Rêvons, c'est l'heure. Let us dream, it is the hour.
Un vaste et tendre A vast and tender
Apaisement appeasement
Semble descendre seems to descend
Du firmament from the sky
Que l'astre irise. that the star makes iridescent.
C'est l'heure exquise! It is the exquisite hour! 
L'enamourée ~ Text by Théodore Faullin de Banville (1823-1891)
Ils se disent, ma colombe, They say it, my dove,
Que tu rêves, morte encore, that you dream, although you are
   dead,   
Sous la pierre d'une tombe: beneath the headstone of a grave:
Mais pour l'âme qui t'adore! but for the soul which adores you!
Tu t'éveilles ranimée, You awaken reanimated,
O pensive bien-aimée! oh thoughtful beloved!
Par les blanches nuits d'etoiles, Through the sleepless star-filled
   nights,   
Dans la brise qui murmure, in the breeze which murmurs,
Je caresse tes longs voiles, I caress your long veils,
Ta mouvante chevelure, your flowing hair
Et tes ailes demi-closes and your wings half-closed
Qui voltigent sur les roses. which flutter among the roses.
O délices! je respire Oh delights! I breathe in
Tes divines tresses blondes; your divine blond tresses!
Ta voix pure, cette lyre, Your pure voice, this lyre,
Suit la vague sur les ondes, follows the swell across the waters
Et, suave, les effleure, and softly, touches them,
Comme un cygne qui se pleure! like a swan which is weeping! 
